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綜 ・括
　　1）二二髄（10kg）よリァセトン，アルコール
及びエPtテルに．よる分劃抽．出が行われ，そのアル
コール劃分より，ますThanhauser法によって
不鹸化本分が分離せられ，それは1エFテル可溶．及
．び不溶二分に、分割された。
　　2）エーテル可溶劃分ぽさらにThanhauser法
により分劃せられ，Thanhauser等が結lllil性
Plasmalogen　を分離したるプコパノール可溶劃
分に，最もPlasmalogenが濃縮せられるこ．とを確
認したが，分析の結果ぽ約20％のPlasmalogen
と約80％の未知物質よりなることが認められた。
この劃：分より得られる　Plasmalogen即，　Than一
hauser等が分離せるFeulgen構造のPlasmalo－
genぱ，白樫Plasm・1・騨働｛く一部に過ぎす・
從って大野（1952）が予示せる如く，FQulgen構
造以外のPlasmalogenの存．在の可能性が明白と
なった．。
　　3）Thanhauser姫が顧慮しなかった．エーテル
不溶二分が，可溶劃分に比してより多量のPlas－
lnalogenを含イf．することが認められた。この不溶
劃分においてぽPlasmalogenは主として，　Folch
（1949）のクロロホルム・アルコ”ル分劃法による
難溶四分中に濃縮された．。この嘉実ぽイノ．シトt・一一
ルを含有するPlasmalogenの存在を狽く示唆す
るものであり，極めて注日に．値する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’（ll進禾Il　2．9．　2．　22受イ寸う
Su血mary
　　　　10　kgm　of　fresh　beef　brain　were　minced　and　dried　with　acetone．　The　dried　brain
was　extracted　with　101iters・of　96％alcohol　at　room　tehlperature　foガa　week．．The
process　was　repeated　three　times．　Each　of　the　alcoholic　extrac’ts　was　worked．on　separately
in　the　same　way．　The　extract　was　concentrated　to　dryness　and　was　saponified　by
Thanhauser’s　C1951）　method．，　・　．　　　The　dried　saponified　material　was　extracted　with　ether　in　a　continuous　extractor，
and　the　，　ethereal　extract　was　evaporated　to　dryness　（Fraction－A）．　’The　residue　from　the’
extraction　was　Placed　in　a　vacuum　desicator　（FractionB）．　’　’“
　　　Fraction－A　was　investigated　following　Thanhauser’s　（190”1）　procedure．　The　crystalline
precipitate，　obtained　from　propanol　solution，　was　recrystallized　several　times　from　hot
methanol．　This　substartce，　after　being　thoroughly　dried，　was　analysed　for　fatty　aldehycle，
glycerol，　phosphorus　and　colamine．　Upon　analysis　it　proved　to　be　only　20％　pure．
plasmalogen　of　Feulgen’s　（1939）　structure　（an　acetal　of　glyceroph，osphoryl－colamine）．　・
　　　Fraction－B　was　fractionated　using　the　chloroform－alcohol　method，　as　described　below．
1　gm　Qf　Fraction－B　was　dissolved　in　10　cc　of　chloroform．　The　centrifuged　insoluble
part　was　collected　（BI）．　Then　10　cc　of　absolute　ethyl　alcohol　was　added　to　the　clear．
supernatant．　After　tallowing　to　stand　for　30　minutes　at　40C，　precipitate’S　formed，　were
collected　by　centrifugation　（BII）．　An　equal　amount　of　alcohol　was　added　’tb　the　clear　”
supernatant　solution．　The　mixture　was　allowed　to　stand　at　40C　for　30　minutes　．and　：was
centrifuged　（the　precipitate，　BIII）．　The　supernatant　solution　was　concentrated　to　dryness
　　　On　analysis　it　showed　that　BII，　BIII　（these　fractions　appear　to　be　identical　with，　or
close’撃凵@related　to　phosphatidyl　serine　and　phosphQinositide　fractiontftted　from　brain　cephalin
by　Folch　（1949））　contained　amounts　of　plasmalogen，　probably　inositol一，　serine－contcftining
plasmalogen．
　　　This　is　in　agreement　with　the　suggestion，　demonstrated　by　Ohno　（1952）．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Reeeived　Feb．　22，　J　954＞
